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Resumo 
A atual crise ambiental tem sido motivo de discussão em todos os segmentos que compõem 
a organização social do planeta sob uma amplitude de paradigmas epistemológicos. 
No âmbito acadêmico, o vértice relativo à educação ambiental é apontado como uma 
possibilidade para a superação dessa crise. Nesse sentido, a dimensão ambiental curricular 
deve contemplar uma percepção na qual haja uma concatenação entre o que está expresso 
no currículo, entre o que é entendido e ensinado pelo docente e entre o que é apreendido 
pelo aluno. Diante disso, a articulação entre o currículo e a prática pedagógica do professor 
YLZ\S[HYmLT\THWYm_PZZVJPHSX\L]PZS\TIYH\THHWYLUKPaHNLTO\THUPaHKHLZPNUPÄJH[P]H
que busca a superação da racionalidade e da instrumentalização do saber. Desta feita, o 
presente escrito tem como escopo avaliar a dimensão ambiental do curso de Pedagogia 
da Universidade Federal de Sergipe e avaliar em que medida é possível promover uma 
ambientalização curricular no referido curso. Ancorado na abordagem qualitativa, o estudo 
fora subsidiado pela análise da estrutura curricular do curso de Pedagogia da Universidade 
Federal de Sergipe, realizada à luz da técnica da análise de conteúdo. Assim, a investigação 
pretendeu contribuir para o debate referente à educação ambiental crítica.
Astract
The current environmental crisis has been the subject of discussion in all segments that 
make up the social organization of the planet under a range of epistemological paradigms. 
0U HJHKLTPH [OL Z\TTP[ VU LU]PYVUTLU[HS LK\JH[PVU PZ HWWVPU[LK HZ H WVZZPIPSP[` MVY
V]LYJVTPUN[OPZJYPZPZ0U[OPZZLUZL[OLJ\YYPJ\SHYLU]PYVUTLU[HSKPTLUZPVUZOV\SKWYV]PKL
a sense in which there is a concatenation between what is stated in the curriculum between 
what is understood and taught by the teacher and between what is apprehended by the 
student. Therefore, the relationship between the curriculum and the teacher’s pedagogic 
practice will result in a social praxis that sees a humanized and meaningful learning that seeks 
to overcome the rationality and exploitation of knowledge. This time, this writing is scoped 
to assess the environmental dimension of the Faculty of Education of the Federal University 
of Sergipe and evaluate to what extent it is possible to promote a curriculum greening in that 
course. Anchored in the qualitative approach, the study was supported by the analysis of the 
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MYHNTLU[HsqV KV J\YYxJ\SV WHYLJLT ZLY
\UxZZVUVZ (JLYJH KLZZH KLZMYHNTLU[H-
sqV WVKLTZL VIZLY]HY KLMLZHZ YLSH[P-







764)6 5qVKLP_HT WVYtT KL
ZLYLT [HTItT SLNx[PTHZ HZ WYVWVZ[HZ
embasadas na multi, na pluri e na trans-
KPZJPWSPUHYPKHKL \TH]LaX\L ZqVJVYYL-
SH[HZ UV X\L JVUJLYUL n \TH MVYTHsqV
PU[LNYHKH ;VKH]PH YVTWLY JVT V H[\HS





Apesar de esse discurso parecer algo 







tos, contudo, em termos de prática e de 





fragmentada, desde a infância até o curso 
Z\WLYPVY
(MVYTHsqVKVJLU[LIYHZPSLPYH¶LKLTVKV
LZWLJxÄJV [YH[HYZLm ULZ[L LZJYP[V KH
MVYTHsqV KV WYVMLZZVY KVZ HUVZ PUPJPHPZ
KH LK\JHsqV ImZPJH¶ [HS JVTV t JVUJL-
IPKHUVZKPHZH[\HPZtWYV]LUPLU[LKL\TH
JVUJLWsqVJ\YYPJ\SHYJYx[PJVYLWYVK\[P]PZ[H
e de um modelo educacional europeu que 




J\YZV KL 7LKHNVNPH VMLY[HKV WLSH HU[P-
NH -HJ\SKHKL *H[}SPJH KL -PSVZVÄH X\L
KLWVPZ MVP PUJVYWVYHKH n <UP]LYZPKHKL
-LKLYHS KL :LYNPWL¶<-: [L]L Z\HZ IH-
curriculum of the Faculty of Education of the Federal University of Sergipe, held to technical content 
analysis. Thus, the research sought to contribute to the debate regarding the critical environmental 
education.
Palavras chave
Ambientalização curricular. Educação ambiental crítica. Práxis docente.
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7HYHTPTWHYH[PWHYHU}Z9LÅL_LZZVIYLHHTIPLU[HSPaHsqVJ\YYPJ\SHY
ZLZ M\UKHKHZ UH MYHNTLU[HsqV J\YYPJ\SHY
e quanto a isso não poderia ser diferente, 
WVPZ LYH V X\L KL[LYTPUH]H V 4PUPZ[tYPV
KH ,K\JHsqV 4,* HV PTWVY \TH IHZL
curricular comum para todo o território 
UHJPVUHS+LZZLTVKVVJ\YYxJ\SVKVWYP-
TLPYVJ\YZVKL7LKHNVNPHZLYNPWHUVMVYH
composto por um grupo de disciplinas de 
MVYTHsqVNLYHSX\LJVTWYLLUKPHTVZ[YvZ
primeiros anos e por outro relacionado es-
WLJPÄJHTLU[LHVJHTWVKHKPKm[PJH630-
=,09(" 5(:*04,5;6  X\L ]PZH]H







KLZ ZqV KL PULNm]LS PTWVY[oUJPH WHYH VZ
H]HUsVZJPLU[xÄJVZL[LJUVS}NPJVZLULZ-










[HY t X\L JVTH MYHNTLU[HsqV J\YYPJ\SHY
WVKLOH]LY\THH\ZvUJPHKLKPmSVNVLU[YL
HZKPZJPWSPUHZX\LHJHIHWVY[VYUHYVJ\YYx-
culo um objeto estanque, reprodutor de um 
KL[LYTPUHKVVYKLUHTLU[VZVJPHS
A ambientalização curricular 
na formação docente 
 
5LZZHKPYLsqVHZWVSx[PJHZWISPJHZLK\-
cacionais brasileiras já demonstram a ne-
JLZZPKHKL KH YLVYPLU[HsqV KH MVYTHsqV
KVJLU[L X\HU[V HV HZWLJ[V HTIPLU[HS
Tem-se, atualmente, desde a década de 
   \TH7VSx[PJH5HJPVUHSKL,K\JHsqV
(TIPLU[HS75,(X\LVYPLU[HQ\U[VnZ+P-
YL[YPaLZ*\YYPJ\SHYLZ5HJPVUHPZWHYHH,K\-






(Y[  6Z }YNqVZ UVYTH[P]VZ L L_L-
cutivos dos sistemas de ensino devem 
articular-se entre si e com as univer-
sidades e demais instituições forma-
KVYHZ KL WYVÄZZPVUHPZ KH LK\JHsqV
para que os cursos e programas de 
formação inicial e continuada de pro-
fessores, gestores, coordenadores, 
LZWLJPHSPZ[HZLV\[YVZWYVÄZZPVUHPZX\L
atuam na Educação Básica e na Supe-
rior capacitem para o desenvolvimento 
didático-pedagógico da dimensão da 
Educação Ambiental na sua atuação 
escolar e acadêmica. § 1º Os cursos 
KL SPJLUJPH[\YH X\L X\HSPÄJHT WHYH
a docência na Educação Básica, e os 
cursos e programas de pós-gradua-
sqVX\HSPÄJHKVYLZWHYHHKVJvUJPHUH
Educação Superior, devem incluir for-
mação com essa dimensão, com foco 
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ULZZHWLYZWLJ[P]H HZ PUZ[P[\PsLZKLLU-
ZPUV Z\WLYPVY KL]LT PUZ[H\YHYT\KHUsHZ
X\L PUJS\HT HStT KL KPZJPWSPUHZ PUV]H-
sLZKLVYKLTJVUJLP[\HSTL[VKVS}NPJH
H[P[\KPUHS LZ[Y\[\YHS L VYNHUPaHJPVUHS X\L
permitam o enfoque interdisciplinar entre 
VZ JHTWVZ KV JVUOLJPTLU[V JVT ]PZ[HZ








WVY KLJPZLZ PU[LY]LUsLZ L WYVJLZZVZ
X\L KL MVYTH PU[LUJPVUHSTVKPÄJHTVY-
NHUPaHsLZJ\YYPJ\SHYLZJVU[LKVZWYm[P-
cas pedagógicas, atitudes, pensamentos 
e, consequentemente, a cultura que deixa 
KLYZLYYLWYVK\aPKH20;A4(55"(:4<:

;VKH]PH HWLZHY KLZZH WYVWVZ[H KL HT-
IPLU[HSPaHsqV J\YYPJ\SHY HWYLZLU[HYZL
JVTV \TH WVZZx]LS ZHxKH WHYH \TH MVY-
THsqVKVJLU[L[YHUZMVYTHKVYHtWYLJPZV
admitir que ainda são poucas as iniciati-
]HZULZZLZLU[PKV[LUKVTHPVYvUMHZLHZ




sujeitos acerca da problemática ambiental 
que enfrentamos de forma desconecta-
KHYLK\aPUKVHLK\JHsqVHTIPLU[HSH\T
JVTWVULU[LKVJ\YYxJ\SV




integrada e interdisciplinar que permita ao 
professor acesso a dimensão ambiental 
LT [VKH TH[YPa J\YYPJ\SHY KL Z\H MVYTH-
sqVHÄTKLHIVYKHYHLK\JHsqVHTIPLU-
tal como uma disciplina constituinte no 
J\YYxJ\SVKH,K\JHsqV)mZPJHVUKLZLYm
JLUmYPV KL Z\H HsqV WYVÄZZPVUHS 5LZZL
ZLU[PKV \TH KPTLUZqV HTIPLU[HS KL]L
contemplar muito mais que a estrutura 
J\YYPJ\SHY WHYH X\L OHQH \TH LML[P]H MVY-
THsqVHTIPLU[HSKVZM\[\YVZWYVMLZZVYLZ




6Z ZPZ[LTHZ KL LUZPUV KL]LT WYVTV]LY
HZ JVUKPsLZ WHYH X\L HZ PUZ[P[\PsLZ
LK\JHJPVUHPZ JVUZ[P[\HTZL LT LZWHsVZ
LK\JHKVYLZZ\Z[LU[m]LPZJVTHPU[LUJPV-
nalidade de educar para a sustentabilida-
de socioambiental de suas comunidades, 
PU[LNYHUKV J\YYxJ\SVZ NLZ[qV L LKPÄJH-
sLZLT YLSHsqVLX\PSPIYHKHJVTVTLPV
ambiente, tornando-se referência para seu 
[LYYP[}YPV)9(:03W
,ZZLLU[LUKPTLU[VZVIYLVX\L]LTHZLY
H KPTLUZqV HTIPLU[HS KH MVYTHsqV KV-
JLU[LtVX\L]LTZLUKVJOHTHKVWLSVZ
LZ[\KPVZVZ KL HTIPLU[HSPaHsqV J\YYPJ\SHY
Segundo .<,99( e -0.<,09,+6
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5LZZHKPYLsqVVZPZ[LTHLK\JHJPVUHSMVYH




acontecimentos, conforme defende (7-
73,HVHÄYTHYX\LUHZZVJPLKHKLZ
baseadas no capital cultural e na acumula-
sqVKLJHWP[HSLJVUTPJVVJ\YYxJ\SVWYL-
JPZH WYPVYPaHY \TH OLNLTVUPH PKLVS}NPJH
KLX\LLZZHtHUPJH MVYTHWVZZx]LSKL
ZVIYL]P]vUJPH L KL KLZLU]VS]PTLU[V KL
\THZVJPLKHKLLLZZHWYPVYPaHsqVVJVYYL
KLMVYTH[mJP[HZLY]PUKVWHYHPTWVY“uma 
rede de hipóteses que, quando internaliza-
das pelos alunos, estabelece os limites de 
legitimidade [dessa hegemonia]” W 
NYPMVUVZZV
Dessa forma, experienciou-se, ao longo 
KVWLYxVKVJVSVUPHS\THLK\JHsqVKLOL-
gemonia elitista embasada, inicialmente, 
UH WLKHNVNPH QLZ\x[PJH Z\IZ[P[\xKH WVZ-
teriormente, pelo ideário do Iluminismo 






ideologia esta que perdurou ao longo dos 
WLYxVKVZJVSVUPHSLPTWLYPHSLX\LMVYHJH-
T\ÅHKVHVSVUNVKVWLYxVKVYLW\ISPJHUV
com a expansão da pedagogia tecnicista 
L WYVK\[P]PZ[H :(=0(50 H (ZZPT





SVTHZ UqV HVZ ZL\Z HZWLJ[VZ KLZ]LSH-
KVZ KLZ[PUHZL HVZ HZWLJ[VZ PTWSxJP[VZ
nX\LSLZ X\L JVTWLT V JOHTHKV J\Y-
YxJ\SV VJ\S[V PUZ[Y\TLU[V ¸KL¹ L ¸WHYH¹
HJLZZVHVWVKLY,TZVJPLKHKLZX\LLKP-
ÄJHYHT ZL\ KLZLU]VS]PTLU[V LJVUTPJV
tendo como pilar o sistema capitalista, ele 
tWLUZHKVKL MVYTHZ\IZLY]PLU[LHLZZL
ZPZ[LTH +LZZL TVKV H VYNHUPaHsqV KV
LZWHsVLZJVSHYVZYP[\HPZYLNYHZLUVYTHZ
KHPUZ[P[\PsqVHZLZ[YH[tNPHZKLLUZPUVH
postura do gestor, entre outros, são ele-
TLU[VZX\LJVTWLTVJ\YYxJ\SVLJVTV
[HPZ ZqV [HTItT MLYYHTLU[HZJVU]LYNLU-
tes para a ascensão e fortalecimento des-
se poder que coaduna com os ideais do 
JHWP[HSPZTV
5LZZHWLYZWLJ[P]HH[LU[LTVZWHYHHWYL-
ZLUsH L V [YH[HTLU[V KHZ X\LZ[LZ HT-
IPLU[HPZLTTLPVHLZZLWHUVYHTH7HYH
[HU[V JVUZPKLYLTVZ H OPZ[}YPH HTIPLU[HS
IYHZPSLPYH 7HY[PUKV KV LU[LUKPTLU[V KL
X\LVZOVTLUZZqVZ\QLP[VZJ\S[\YHPZJH-
WHaLZKLZPNUPÄJHYVT\UKVHVZL\YLKVY
e de agir de modo a transformá-lo em fa-
]VYKLZL\JVUMVY[VLKHZH[PZMHsqVKLZL\
LNVLTYHaqVKPZ[VHJHIHTL_WSVYHUKVV




JVUZLX\LU[LTLU[L H [YHUZMVYTHsqV KV
HTIPLU[L
7HYHTPTWHYH[PWHYHU}Z9LÅL_LZZVIYLHHTIPLU[HSPaHsqVJ\YYPJ\SHY




tico, norteador deste escrito, defendido 
THPZLML[P]HTLU[LHWHY[PYKLTLHKVZKH
KtJHKH KL   JVUMVYTL HWVU[HT VZ
estudos de 36<9,096(WLZHYKPZ-
to, no atual cenário educacional, a educa-
sqVHTIPLU[HSHPUKHtHIVYKHKHKLMVYTH
MYHNTLU[HKHUVJ\YYxJ\SVMH[VX\LH[VYUH
PTWV[LU[L WHYH H [YHUZMVYTHsqV KL LK\-
JHsqVZ\IZLY]PLU[LHVJHWP[HS
Desse modo, a proposta de ambientali-
aHsqV J\YYPJ\SHY Z\YNL JVT V PU[\P[V KL
romper com o paradigma ingênuo da 
LK\JHsqVHTIPLU[HSLKLKLZ]LSHYX\LV
J\YYxJ\SV ULJLZZP[H JVT \YNvUJPH ZLY YL-
]PZ[V L YLLZ[Y\[\YHKV ZVI \TH KPTLUZqV
HTIPLU[HS X\L JVSHIVYL WHYH \TH WVZZx-
]LSKLZHSPLUHsqVKHWYVK\sqVKVJVUOL-
cimento fundamentado na racionalidade 
instrumental, tomando como ponto de 
partida o entendimento de que a edu-
JHsqVUqVtUL\[YHLtJHWHaKLTLKPHY
VZ PU[LYLZZLZ L JVUÅP[VZ KLZLUJHKLHKVZ
entre os atores sociais que agem sobre o 
TLPV
(ZZPTHHTIPLU[HSPaHsqVJ\YYPJ\SHYt\TH
proposta que tende a romper com o mode-
SVWVZP[P]PZ[HKL MYHNTLU[HsqVKVJVUOL-
JPTLU[VWYVTV]LUKVLTZ\H [V[HSPKHKL
H VYNHUPaHsqV L V M\UJPVUHTLU[VKV LZ-
WHsVKLHWYLUKPaHNLT PUKLWLUKLU[LKV
Ux]LSKLLUZPUV YLZ\S[HUKVKLZ[LTVKV




IYHZPSLPYV L KLZZH MVYTH JVHK\UH]HT
[HTItTJVTHKL]HZ[HsqVKLZTLUZ\YH-
KHKVTLPVUVX\HS]P]PHT*VTHPUZ[H\-
YHsqV KV ZPZ[LTH LJVUTPJV JHWP[HSPZ[H
V J\YYxJ\SV [VYUV\ZL KLU[YV KV ZPZ[LTH
LK\JHJPVUHS \T PUZ[Y\TLU[V KL YH[PÄJH-
sqVKL\TH
(...) ordem social na qual mesmo os 
requisitos mínimos para a satisfação 
humana são insensivelmente negados 
à esmagadora maioria da humanidade, 
enquanto os índices de desperdício 
assumiram proporções escandalosas, 
em conformidade com a mudança da 
reivindicada destruição produtiva, do 
capitalismo no passado, para a reali-
dade, hoje predominante, da produção 
KLZ[Y\[P]H 4i:AÍ96:  W 
grifos do autor).
+LHJVYKVJVTHHÄYTHsqVHJPTHtWVZ-
Zx]LS KLWYLLUKLY X\L H KLNYHKHsqV HT-
biental (e aqui se entende todas as ma-
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KL \TH LZ[Y\[\YH KL LZJVSHYPaHsqV X\L
“reproduz o espírito da privatização e da 
postura moral de egoísmo em quase todos 
os níveis do currículo formal e oculto”.0-
96<?"7,55(  W 
9LZZPNUPÄJHY LZZL JVUOLJPTLU[V JVUZ-
[Y\xKV L PTWYLNUHKV LT UVZZHZ HSTHZ t
\T NYHUKL KLZHÄV X\L KLTHUKH [LTWV
e comprometimento, ainda mais quando 
ZL [YH[H KL YLZZPNUPÄJmSV WHYH H MVYTH-
sqVKLM\[\YVZWYVMLZZVYLZ;VKH]PHHU[L
V LUYHPaHTLU[V KHTLUZHNLT VJ\S[H KV
J\YYxJ\SVX\LWYVTV]LHHSPLUHsqVLHKP-
]PUPaHsqVKV¸L\¹nZJ\Z[HZKVNY\WVX\L
é inconscientemente introjetada no nosso 
subconsciente, percebe-se uma resistên-
cia da comunidade escolar e, principal-
TLU[LKVZWYVMLZZVYLZMHJLHT\KHUsHZ
KLJ\UOVWLKHN}NPJVWYV]LUPLU[LUqVKL




5LZZH KPYLsqV WVY THPZ X\L HZ +*5,(
HWVU[LT X\HS V JHTPUOV H ZLY [YPSOHKV
T\P[HZ KHZ WYVWVZPsLZ J\YYPJ\SHYLZ YL-
SHJPVUHKHZ n LK\JHsqV HTIPLU[HS WVY Qm
ser consenso que é preciso cuidar do am-
IPLU[L]LYZHTHMVYTHsqVWH\[HUHPUMVY-
THsqV HTIPLU[HS WYPVYPaHUKV KPZJ\ZZLZ
YLSH[P]HZnZX\LZ[LZHTIPLU[HPZTHZLT








WVZ[H KL HTIPLU[HSPaHsqV J\YYPJ\SHY LZ[m
na compreensão da interdisciplinaridade 
UqV JVTV WYPUJxWPV LWPZ[LTVS}NPJV THZ
como:
Uma prática intersubjetiva que asso-
JPH JVUOLJPTLU[VZ JPLU[xÄJVZ L UqV
JPLU[xÄJVZLYLSHJPVUHVYHJPVUHSJVT
o intuitivo, o cognitivo com o senso-
rial, buscando a construção de obje-
tos de conhecimentos que se abram 
para novas concepções e compreen-
sões do mundo (natural estrito senso 
e histórico) e para a constituição do 
sujeito integral. Portanto, esta se tra-
duz como um trabalho coletivo que 
envolve conteúdos, disciplinas e a 
própria organização da escola e das 





IPLU[HSPaHY V J\YYxJ\SV HWHY[PY KLZZHWYV-
WVZP[\YH UqV t [HYLMH MmJPS \TH ]La X\L
ZqVT\P[VZVZWLYJHSsVZLUJVU[YHKVZWLSV
JHTPUOV/PZ[VYPJHTLU[LZVTVZMY\[VKL
um sistema de ensino alienador e frag-
TLU[HKVH[YH]tZKVX\HSJVUZ[Y\xTVZ\T
JVUOLJPTLU[VX\L[YHaHYYHPNHKVJVUZPNV
HWYLLUZLZ [HU[V KV X\L LZ[P]LYH L_WSx-
JP[V X\HU[V KV X\L LZ[P]LYH PTWSxJP[V UV
J\YYxJ\SV +LZZL TVKV ZVTVZ VYP\UKVZ
7HYHTPTWHYH[PWHYHU}Z9LÅL_LZZVIYLHHTIPLU[HSPaHsqVJ\YYPJ\SHY
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Possibilidades para a am-
bientalização curricular na 





Z\S[HKV KL \TH ZtYPL KL YLMVYT\SHsLZ
X\L VJVYYLYHTHV SVUNVKLZZLZ  HUVZ
KL M\UJPVUHTLU[V +L   HUV KL Z\H
PTWSHU[HsqVH[tVZKPHZH[\HPZVYLMLYPKV
J\YZV WHZZV\ WVY [YvZ YLMVYT\SHsLZ YL-
sultantes de profundas discussões, res-
WLJ[P]HTLU[LUVZHUVZKL  X\HUKV
ZLPU[YVK\aP\HVJ\YYxJ\SVTxUPTVHZOHIP-
SP[HsLZ ¶:\WLY]PZqV 6YPLU[HsqV (KTP-
UPZ[YHsqVL0UZWLsqV,K\JHJPVUHS¶X\L]P-
ZH]HTMVYTHYLZWLJPHSPZ[HZLTLK\JHsqV
(9(.²6 "KL  X\HUKVZLL_-
[PUN\PYHTHZOHIPSP[HsLZWVYOH]LY\TLU-
[LUKPTLU[VKLUx]LSUHJPVUHSKLX\LLZZL
J\YYxJ\SV WVZZ\xH \T JHYm[LY [LJUPJPZ[H L




WLKHN}NPJVZ [YHK\aPKVZ ZVI V JVTWYV-
TPZZV t[PJV L WVSx[PJV WLYJLILZZLT HZ
PU[LYYLSHsLZ LU[YL LK\JHsqV WVSx[PJH L
J\S[\YHLMVZZLTJHWHaLZKL “atuar como 
agentes de transformação da realidade 
em que se insere, assumindo, assim, seu 
compromisso histórico” 1,:<: W
" L KL  X\HUKV MVP YLLZ[Y\[\YHKV
WHYHH[LUKLYnZVYPLU[HsLZKHZ+PYL[YPaLZ
WLSVJ\YYxJ\SVUHWLU\TIYHKHT\S[PWSPJP-
KHKL KL ZPNUPÄJHKVZ X\L [LT H WHSH]YH
HTIPLU[HS LT \TH [mJP[H PU[LUsqV KL





duais, onde a máxima “cada um faz a sua 
parte” é a determinante do pensamento 
HTIPLU[HS
, H ZP[\HsqV HNYH]HZL THPZ X\HUKV
VZ J\YYxJ\SVZ KL J\YZVZ KL MVYTHsqV KL
WYVMLZZVYLZ WH\[HTZL LT WYVWVZPsLZ
JVTV LZZHZ WVPZ HZ PUZ[P[\PsLZ KL LU-
sino superior estarão formando multipli-
JHKVYLZKL\THLK\JHsqVHTIPLU[HS PU-
NvU\HX\L M\[\YHTLU[L MVYTHYqVUV]VZ
sujeitos conformados e assim, esse ciclo 
UqVZLYVTWLYm*VUZPKLYHUKVLU[qVX\L
VWHWLSKH\UP]LYZPKHKLUH MVYTHsqVKL
professores é “estabelecer um espaço 
educativo de diálogo para provocar a dis-
cussão das questões socioambientais e 
o enfrentamento dos dilemas causados 
pela crise ambiental” .<,99( 
ZW HJYLKP[HTVZ X\L H HTIPLU[HSPaHsqV




crise ambiental e do excesso da racionali-
KHKLPUZ[Y\TLU[HS
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Além disso, o curso oferece aos alunos 
H[P]PKHKLZJVTWSLTLU[HYLZJVTVHWHY[P-
JPWHsqVLTWYVQL[VZKL PUPJPHsqVJPLU[xÄ-
JH 70)0*L_[LUZqV 70)0?L PUPJPHsqVn
KVJvUJPH70)0+ZLUKVLZ[LS[PTVVX\L
HIHYJH THPVY X\HU[P[H[P]V KL KPZJLU[LZ
*VUZPKLYHUKVX\LVJ\YYxJ\SVUqVtJVT-
posto apenas por disciplinas, os progra-
THZKLL_[LUZqVLPUPJPHsqVJPLU[xÄJHLn
docência apresentam-se como instrumen-
[VZWHYH\THHTIPLU[HSPaHsqVKHJVUZ[Y\-
sqVKVJVUOLJPTLU[VHPUKHX\LUqVZLQH
a mesma defendida pelos autores outrora 
elencados, é uma possibilidade que não 
KLP_HKLZLYSLNx[PTH
5LZZH WLYZWLJ[P]H HWYLZLU[HYLTVZ HX\P
WYVWVZPsLZ UH LZ[Y\[\YH J\YYPJ\SHY KV
J\YZVKL7LKHNVNPHKH<-:LH[P]PKHKLZ
complementares oferecidas aos alunos 
WLSV +LWHY[HTLU[V KL ,K\JHsqV X\L Qm
remontam para possibilidades de uma 
HIVYKHNLT HTIPLU[HS KH MVYTHsqV KV-
JLU[LLWVKLT]PYHJ\STPUHYLT\TWYV-








KV *\YZV KL 7LKHNVNPH KH <UP]LYZPKHKL
*\YYPJ\SHYLZ 5HJPVUHPZ WHYH V *\YZV KL
.YHK\HsqV KL 7LKHNVNPH PUZ[P[\xKHZ LT
JVTV PU[\P[VKLLSLUJHYVJ\YYxJ\-
lo em eixos temáticos abrangentes, mas, 
ao mesmo tempo, congregadores do tri-
Wt LUZPUVWLZX\PZHL_[LUZqV )9,;(:
 
5LZZH WLYZWLJ[P]H H LZ[Y\[\YH J\YYPJ\SHY
YLZ\S[HU[LKH YLMVYT\SHsqVKLHWYL-
senta um prisma unitário da sociedade 
L KH LK\JHsqV X\L ]PZS\TIYH “a aproxi-
mação de teoria e prática, o respeito e o 
reconhecimento dos diferentes saberes 
existentes em toda relação pedagógica” 
)9,;(:   W  [VTHUKV JVTV
WYPUJxWPV WYPTLPYV H PU[LYKPZJPWSPUHYPKHKL
ZLN\UKVHTLZTHH\[VYH+LZZHTHULPYH
VZJVU[LKVZYLSH[P]VZHVZLP_VZ[LTm[PJVZ
JHTWVZ KV JVUOLJPTLU[V LK\JHJPVUHS"
ZVJPLKHKL ,Z[HKV L LK\JHsqV" WYm[PJH
LK\JH[P]H" J\YYxJ\SV JVUOLJPTLU[V L KP-
]LYZPKHKL ZVJPVJ\S[\YHS" WVSx[PJH L NLZ[qV
LTLK\JHsqV"KVJvUJPHPUMoUJPHQ\]LU[\-
KLLJ\S[\YHLLK\JHsqVLJVT\UPJHsqV1
ZqV WYVISLTH[PaHKVZ MVYTH PU[LNYHKH HV
longo do curso das disciplinas que tam-
ItT ZqV HY[PJ\SHKHZ HVZ JVUOLJPTLU[VZ
de outras áreas, corroborando assim com 
HZPUKPJHsLZJVU[PKHZUHZ+*57LK,Z-
ZLZLP_VZ[LTm[PJVZZqVKPZ[YPI\xKVZLU[YL
as 64 disciplinas que compõem a estrutura 
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(KLÄUPsqVKHZJH[LNVYPHZ¸MVYTHsqVHT-
IPLU[HS L_WSxJP[H¹ L ¸PU[LYKPZJPWSPUHYPKHKL¹
KLYP]HKL\TH SLP[\YHJ\PKHKVZHLWVYTL-
UVYPaHKH KV WYVQL[V WLKHN}NPJV KV J\YZV
KL7LKHNVNPHKH<UP]LYZPKHKL-LKLYHSKL
:LYNPWL L KHZ HsLZ KV 70)0+ HZ X\HPZ
buscaram compreender como a macro-ca-
tegoria “dimensão ambiental da formação” 
ZL MHaPH WYLZLU[L UVZ J\YYxJ\SVZ KLZZLZ
J\YZVZ 5LZ[H THJYVJH[LNVYPH KLSPULV\-
ZLX\LHMVYTHsqVHTIPLU[HSWVKL[LY[YvZ
U\HUJLZ! \TH X\L WLYTLPH H PUMVYTHsqV
sobre a problemática ambiental de modo 
que “os problemas e as questões ambien-
tais servem de pretexto para o ensino, cuja 
ÄUHSPKHKLtJVUOLJLYVHTIPLU[L¹ (9(<-
16")0AA6WLWYLZLY]mSVWHYH
HZ M\[\YHZ NLYHsLZ KLZ]LSHUKV KLZZL
modo, uma dimensão ambiental de abor-
KHNLTWYLZLY]HJPVUPZ[H"V\[YHX\L“busca 
inserir os indivíduos na produção do conhe-
cimento e na compreensão das implicações 
e necessidades do desenvolvimento sus-
tentável” (9(<16W ]LYZHUKV
assim sobre uma dimensão ambiental de 
HIVYKHNLT JVUZLY]HJPVUPZ[H L WVY ÄT
\TH V\[YH X\L YLÅL[L ZVIYL H ULJLZZPKH-
KLKL\TH[YHUZMVYTHsqVZVJPHSWH\[HLT
uma mentalidade ambiental ancorada “por 
meio da construção do conhecimento e de 
saberes ambientais que possibilitem a par-
ticipação ativa dos membros da sociedade, 
na direção de novos paradigmas de justiça 
social e qualidade ambiental” PKLTW
KLZ]LSHUKV \TH KPTLUZqV HTIPLU[HS KL






A análise dos dados foi baseada na téc-
UPJHKHHUmSPZLKLJVU[LKVZH[YH]tZKH
X\HS ZL LZ[HILSLJLYHT JH[LNVYPHZ KLÄUP-
KHZHWYPVYPKVX\L]HPZLYHUHSPZHKVKLÄ-
UPKVJVTIHZLLTLZ[\KVZLJVUOLJPTLU-
tos do pesquisador acerca do corpus da 
WLZX\PZH )(9+05   +LZZL TVKV
foram elencadas duas categorias para a 
análise da estrutura curricular do curso em 
WH\[H! ¸MVYTHsqV HTIPLU[HS L_WSxJP[H¹ L
¸PU[LYKPZJPWSPUHYPKHKL¹
;HPZ JH[LNVYPHZ Q\Z[PÄJHTZL UH WYVWVZP-
sqVKV(Y[¢ ¢ PUJPZV 00KHZ+PYL[YP-
aLZ*\YYPJ\SHYLZ5HJPVUHPZWHYHVJ\YZVKL
7LKHNVNPH +*57LK UHX\HS H YLMLYPKH
SPJLUJPH[\YHKL]LYmWYVWPJPHYHVHS\UV\TH
MVYTHsqV X\L LUNSVIL ¸JVU[YPI\PsLZ
LU[YL V\[YHZ KL JVUOLJPTLU[VZ JVTV V
ÄSVZ}ÄJV V OPZ[}YPJV V HU[YVWVS}NPJV V
ambiental-ecológico, o psicológico, o lin-
NxZ[PJVVZVJPVS}NPJVVWVSx[PJVVLJV-
UTPJVVJ\S[\YHS¹)9(:03W




\TH ]La X\L [VKVZ VZ JVUOLJPTLU[VZ
elencados no documento em questão não 
podem ser concebidos de forma dissocia-
KHKHYLSHsqVOVTLTHTIPLU[L
MÔNICA ANDRADE MODESTO, TATIANA FERREIRA DOS SANTOS, M. INÊZ OLIVEIRA ARAUJO E ALINE LIMA DE OLIVEIRA NEPOMUCENO 
1421ambientalMENTEsustentable, 2015, (II), 20
Portuguesa, Matemática, Ciências, Histó-
YPH.LVNYHÄH(Y[LZ ,K\JHsqV-xZPJH KL
forma interdisciplinar e adequada às dife-
rentes fases do desenvolvimento humano” 






















a categoria “formação ambiental explíci-






compreensão de que ambiente é uma rede 
KLYLSHsLZKLVYKLTMxZPJHIPVS}NPJH[LY-
TVKPUoTPJHLJVUTPJHWVSx[PJHLJ\S[\-
YHS X\L YLZ\S[HT \TH YLZZPNUPÄJHsqV KH
WLYJLWsqVSPTP[HKHKVTLPVJVTVOHIP[H[
WHYH H WLYJLWsqV HTWSH KV TLPV JVTV
SVJHS KL PUZJYPsqV KH J\S[\YH L KH WYm_PZ
O\THUH3,--WHYHX\LZL[VYUHZZL
WVZZx]LSKLSPULHY H}W[PJH ZVIYLHX\HS H
YLSHsqV OVTLTHTIPLU[L t JVTWYLLUKP-
da, isto é, se biocêntrica (naturalista e ro-
THU[PaHKHHU[YVWVJvU[YPJH\[PSP[HYPZ[HV\
ZPZ[vTPJHPU[LNYHKH
Assim, delimitou-se o estabelecimento da 
JH[LNVYPH ¸MVYTHsqV HTIPLU[HS L_WSxJP[H¹
VIZLY]HUKV VZ LSLTLU[VZ L_WSxJP[VZ PZ[V
tHZTL[HZJVNUP[P]HZHZLYLTHSJHUsHKHZ
H[YH]tZKVJVU[LKVVIYPNH[}YPVKPZWVZ[V
nas ementas das disciplinas e da catego-
YPH ¸PU[LYKPZJPWSPUHYPKHKL¹ HUHSPZHUKV VZ
JVU[LKVZ WYLZLU[LZ UHZ LTLU[HZ X\L
JSHYHTLU[LUqV [YH[HTKHLK\JHsqVHT-




mitada com base no pressuposto de que 
a interdisciplinaridade é uma “nova atitude 
diante do ato de conhecer” *(9=(3/6
  W KLX\LHLK\JHsqVHTIPLU-
tal é interdisciplinar, conforme apontam as 
+*5,(L KL X\L ZL t KL[LYTPUHsqVKHZ
+*57LK X\L V WLKHNVNV HV MVYTHY-
ZLKL]HLZ[HYHW[VWHYH“ensinar Língua 
7HYHTPTWHYH[PWHYHU}Z9LÅL_LZZVIYLHHTIPLU[HSPaHsqVJ\YYPJ\SHY







eixos temáticos e para a mescla dos mes-
TVZHVSVUNVKVJ\YZV
+LZZH THULPYH Om \TH HIVYKHNLT KL
JVU[LKVZ]HYPHKHLTJHKHZLTLZ[YLPU-




abordagem ambiental quando na ocasião da 
[YHUZTPZZqVKVZJVU[LKVZWVZ[VX\LHVZL
[YHIHSOHYHZJVYYLU[LZÄSVZ}ÄJHZWVYL_LT-
WSV t WVZZx]LS [YH[HY KV KLZLUJHU[HTLU[V






KL WV[LUJPHSPKHKL WHYH H WYVTVsqV KH
HIVYKHNLT HTIPLU[HS KH MVYTHsqV \TH





tabela podem até parecer distantes da 
LK\JHsqV HTIPLU[HS V\ KHY H PTWYLZZqV
de que não se relacionam a ela, mas re-
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gógica do professor, cabe a cada docente 
HLZJVSOHKLYLHSPaHYV\UqVLZZHHIVYKH-
NLTLTZ\HWYm_PZHZZPTJVTVKLYLHSPaHY
essa abordagem em disciplinas que não 
foram listadas por não apresentarem uma 
LTLU[HJVU[LTWSH[P]HKLHIVYKHNLTHT-
IPLU[HSH[YH]tZKVYLMLYLUJPHSIPISPVNYmÄJV
indicado e das estratégias metodológicas 
LZJVSOPKHZWHYHVHUKHTLU[VKHKPZJPWSP-
UH7HYH[HU[VOmX\LOH]LYWVYWHY[LKVZ
professores o entendimento dessa possi-
IPSPKHKLX\Lt[HTItT\THULJLZZPKHKL
Do Programa de Iniciação à 
Docência
67YVQL[V3PJLUJPH[\YHLT7LKHNVNPHI\Z-









+LZZL TVKV [VYUHZL WVZZx]LS JVUJS\PY
X\LKVWVU[VKL]PZ[HKVJ\TLU[HSVJ\Y-
YxJ\SVKVJ\YZVKL7LKHNVNPHKLZ]LSHJVU-
que remete aos gregos e que ocasionou 
o desencadeamento de um entendimento 
JPLU[xÄJVLPUZ[Y\TLU[HSKVT\UKVUVX\HS
¸WVYTLPVKVJVUOLJPTLU[VJPLU[xÄJVLKH
sua aplicação prática, os humanos domi-
nariam a natureza, tornar-se-iam seu dono, 
adquirindo, assim, o direito de usufruir dela 
‘sem qualquer custo’” +,:*(9;,:  
W HW\K8<05;(: W
,ZZH JVTWYLLUZqV WLYTP[L HV HS\UV V
KLZLU]VS]PTLU[V KL WLYJLWsLZ YLSH-
JPVUHKHZ n LK\JHsqV L n ZVJPLKHKL n
LK\JHsqVLHV [YHIHSOV nLK\JHsqVLn
WVSx[PJH nLK\JHsqVLnLJVUVTPHLU[YL
outras, que abrangem a atual problemáti-
ca ambiental e, acima disso, a atual crise 
YHJPVUHSLJP]PSPaH[}YPHX\L[LTVZ]P]LUJPH-
KVX\LKVNTH[PaV\ “mitos da acumulação 
progressiva e depurada do conhecimento 
JPLU[xÄJVKHPU]PVSHIPSPKHKLKVZ\QLP[VO\-
mano, da ordem logocêntrica do mundo 
e das verdades universais” .65AÍ3,A-
.(<+0(56W,ZZHZWLYJLW-





da e dando conta de não eximir da dis-
JPWSPUH V\[YHZ HIVYKHNLUZ YLSH[P]HZ HVZ
JVU[LKVZX\L [HTItTWYLJPZHTZLY YL-
HSPaHKHZ7VYtTYLTL[LUKVnHIVYKHNLT
HTIPLU[HS tWVZZx]LS HÄYTHYX\LWVY ZL\
PU[LYTtKPV t HSJHUsm]LS H WYVTVsqV KL
\TH MVYTHsqV KVJLU[L HPUKH X\L UqV
7HYHTPTWHYH[PWHYHU}Z9LÅL_LZZVIYLHHTIPLU[HSPaHsqVJ\YYPJ\SHY
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)9(:039LZVS\sqV*65,7,U¢KLKLHIYPS
KLAprova o Projeto Pedagógico do 
Curso de Graduação em Pedagogia, Licen-
JPH[\YHLKmV\[YHZWYV]PKvUJPHZ
)9(:039LZVS\sqVU¢KLKLQ\UOVKL
Estabelece as Diretrizes Curriculares Na-
cionais para a Educação Ambiental+PmYPV
6ÄJPHSKH<UPqV)YHZxSPH+PZWVUx]LS
LT# WVY[HSTLJNV]IYKTKVJ\TLU[ZW\-
ISPJHJHVWKM% (JLZZV LT   KL QHULPYV
KL
)9,;(::((H[\HS YLMVYT\SHsqVKVJ\YZVKL




KH<UP]LYZPKHKL-LKLYHS KL:LYNPWL  
:qV*YPZ[}]qV!,KP[VYH<-: 
*(9=(3/6 0 * KL4 ,T KPYLsqV HVT\UKV
KH ]PKH! PU[LYKPZJPWSPUHYPKHKL L LK\JHsqV
HTIPLU[HS0U!*(9=(3/60*KL46YN
Conceitos para se fazer educação ambien-























9L\UPqV HU\HS KH :)7* 1\SOV ZW
0U! (UHPZ KH ¡9L\UPqV HU\HS KH:)7*









docente que pode ter uma abordagem am-
IPLU[HSHUJVYHKHUHU\HUJLJYx[PJHL[YHUZ-
MVYTHKVYH KH LK\JHsqV [VTHUKV JVTV
PU[LYTLKPHKVYHHPU[LYKPZJPWSPUHYPKHKL
;VKH]PHtWYLJPZVX\LVZWYVMLZZVYLZKV
curso compreendam essa possibilidade 
L LZ[LQHT HW[VZ KL JVUOLJPTLU[V WHYH
WYVTV]vSHLTZ\HWYm_PZKVJLU[LVX\L




=PUxJP\Z -PN\LPYH LK 7VY[V (SLNYL! (Y[-
TLK
(9(.²6166J\YZVKL7LKHNVNPHUVJVU[L_[V





(9(<16406A dimensão ambiental no currí-
culo do curso de formação de professores 
de Biologia. 7YVNYHTH KL 7}Z.YHK\HsqV




PUZLYsqV KH KPTLUZqV HTIPLU[HS UH MVYTH-
sqVKLWYVMLZZVYLZ0U!(ZZVJPHsqV)YHZPSLPYH
KL7LZX\PZHLT,K\JHsqVLT*PvUJPHZ!Atas 
do V Encontro Nacional de Pesquisa em Edu-








cionais para o Curso de Pedagogia, licen-
ciatura.  +PmYPV 6ÄJPHS KH <UPqV )YHZxSPH
 +PZWVUx]LS LT # O[[W!WVY[HSTLJ
NV]IYJULHYX\P]VZWKMYJWFWKM%
(JLZZVLTKLQHULPYVKL
MÔNICA ANDRADE MODESTO, TATIANA FERREIRA DOS SANTOS, M. INÊZ OLIVEIRA ARAUJO E ALINE LIMA DE OLIVEIRA NEPOMUCENO 
1425ambientalMENTEsustentable, 2015, (II), 20
764)660U[LYKPZJPWSPUHYPKHKLLPU[LNYHsqVKL
ZHILYLZ0U!Anais do Congresso Luso-Bra-









:(=0(50 +História das ideias pedagógicas do 
Brasil. LK *HTWPUHZ! (\[VYLZ (ZZVJPH-
KVZH
:(=0(50+7LKHNVNPHOPZ[}YPJVJYx[PJH!WYPTLPYHZ
aproximações.  LK *HTWPUHZ! (\[VYLZ
(ZZVJPHKVZI
1,:<::4: ( KL9LMVYT\SHsqVKV J\YZV










nalidade, complexidade, poder. ;YHK\sqV
KL3JPH4H[OPSKL,5+30*/69;/7L[Y}-
WVSPZ!=VaLZ
36<9,096*-)Trajetória e fundamentos da 
educação ambiental. LK:qV7H\SV!*VY-
[La





KL 7LKHNVNPH 0U! Anais do V Congresso 
)YHZPSLPYV KL/PZ[}YPH KH ,K\JHsqV!6 LU-
sino e a pesquisa em história da educação. 
(YHJHQ\ KLKLaLTIYVKL+PZ-
WVUx]LS LT #O[[W!ZIOLVYNIYUV]VJVU-
NYLZZVZJIOL%(JLZZVLTKLHIYPSKL

7HYHTPTWHYH[PWHYHU}Z9LÅL_LZZVIYLHHTIPLU[HSPaHsqVJ\YYPJ\SHY
